

































Time to be alone, loneliness and anthrophobic tendencies in university students
Yuko UMINO and Kanae MIURA
 Relationship between emotions about spending time alone, how they spend their time to be alone, 
and the degree of loneliness and anthrophobic tendencies in university students were investigated. 
We administered a multiple-scale questionnaire to 347 university student participants. The main 
results were as follows: (1) A positive correlation was found between emotions about independence/
ideals, and “awareness of individuality,” an aspect of loneliness; and a weak negative correlation 
was found between emotions about loneliness/anxiety and “understanding and sympathy between 
people,” also an aspect of loneliness. However, there was no relationship between emotions about 
fulfillment/satisfaction, and loneliness. (2) A positive correlation was observed between awareness 
of individuality and how participants spent their time during rest/liberation, and introspection. 
(3) Anthrophobic tendencies showed a significant positive correlation with loneliness/anxiety, 
and a significant negative correlation with fulfillment/satisfaction. (4) Anthrophobic tendencies 
showed a significant positive correlation with rest/liberation. These results suggest that awareness 
of individuality in loneliness was related to time to be alone, and that anthrophobic tendencies, a 
personality characteristic, were also related to time to be alone.
Key words : time to be alone（ひとりの時間），loneliness（孤独感），anthrophobic tendency（対人恐怖心性），
emotions about spending time alone（ひとりで過ごすことに関する感情・評価）， 




Annual Bulletin of Institute of Psychological Studies. 

























































































































































































項目番号 使用した項目1 他人が自分をどのように思っているのかとても不安になる2 自分が人にどう見られているのかクヨクヨ考えてしまう
	3 グループでのつき合いが苦手である4 仲間のなかに溶け込めない5 会議などの発言が困難である6 人がたくさんいるところでは気恥ずかしくて話せない7 人と目を合わせていられない8 人と話をするとき、目をどこにもっていっていいかわからない
調査時期および実施方法


































































孤独・不安 -.13 * -.07自立・理想 .02 .25 ***充実・満足 .04 .08休息・解放 -.02 .21 ***自己内省 .10 .13 *












































































Table 3 孤独感の類型別に見た、ひとりで過ごすことに関する感情・評価 
および「ひとりの時間」の過ごし方の平均値と標準偏差
A型 C型 D型 F値 多重比較（N =129-132) (N =37-38) (N =121-124)孤独・不安 2.71 (0.91) 2.68 (1.06) 2.54 (0.81) 1.37自立・理想 4.06 (0.84) 4.43 (1.00) 4.50 (0.82) 5.84*** D型＞A型充実・満足 3.87 (1.13) 4.24 (1.29) 3.95 (1.12) 1.02休息・解放 4.33 (1.02) 4.79 (1.01) 4.67 (0.93) 3.61* D型＞A型自己内省 4.30 (1.06) 4.49 (1.13) 4.54 (0.95) 1.22「ひとりの時間」の過ごし方













































～ 18点を H 群、-18 ～ -1点を L 群、「個別性へ
の気づき」については、1 ～ 14点を H 群、-14
～ -1点を L 群とした。H・L 群からなる A 型が
132名（38.6％）、L・L 群からなる B 型が４名
（1.2％）、L・H群からなるC型が38名（11.1％）、H・
























Table 4 ひとりで過ごすことに関する感情・評価および「ひとりの時間」の過ごし方と 
対人恐怖心性の下位尺度間の相関係数
孤独・不安 .27 *** .04 .12 * .15 ** .20 ***自立・理想 .04 .14 ** .05 -.03 .06充実・満足 -.18 *** -.00 -.09 -.06 -.11 *休息・解放 .07 .20 *** .20 *** .12 * .20 ***自己内省 -.01 .12 * -.01 -.04 .02「ひとりの時間」の過ごし方




＜自分や他人が気になる＞悩み ＜集団に溶け込めない＞悩み ＜社会的場面で当惑する＞悩み ＜目が気になる＞悩み
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